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Summary
　Hemifacial microsomia (HM) and Russell–Silver Syndrome are a congenital craniofacial 
malformation caused by hypoplasia of anatomical structures deriving from the first and 
second branchial arches. HM involves absence or insufficiency of facial skeleton, soft tis-
sues, ear, and cranial nerves1）.Under these conditions, orthodontic treatment in combina-
tion with surgery has been performed in HM patients after growth. However, in case of 
congenital facial asymmetry, asymptomatic facial expression becomes severe as a result of 
only the follow–up observation until the end of the growing period. Recently, the therapeu-
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growth of the affected side and consequently to improve symmetry of the mandible defi-
ciency. This study reports on patients of HM treated with a nonsurgical approach using a 



































　パノラマエックス線写真は Condylar a sym-









離を Condylar heightとして計測した．Con dy-


















は骨格系では SNA 81.0°，SNB 70.5°，ANB 10.5°
で下顎の後退がみられ，FMA 44.0°でハイアング





Condylar heightと Ramus heightは，患側が健
側に比べそれぞれ7.0mm，3.0mm小さい値を示
した（Fig. 6 ，Table 1 ，2 ）．
　11歳10か月にハイブリッド型 FKOを装着し，









上顎骨 Asymmetry index 1.₉％，から1.1％，下
顎骨 Asymmetry index 1.7％から1.5％と改善が
認められ，下顎偏位量は6.5mmから3.0mmに改






Fig. ４：Condylar asymmetry index




















A：初診時（11歳 1 か月）　　B：装置撤去時（16歳 4 か月）
Fig. 6： 症例 1　口腔内写真




では SNA 87.0°，SNB 78.0°，ANB ₉.0°で上顎の
突出と下顎の後退を示し，FMA 3₉.5°でハイアン








Table 1 ，2 ）．














症例 1 症例 2 症例 3


































Asymmetry index 1.₉％ 1.1％ ₉.1% 8.3% 2.1% 0.4%
下顎
Asymmetry index 1.₉% 1.5% 2.7％ 2.0% 4.3% 3.4%
Menton偏位 6.5mm 3.0mm 26.0mm 1₉.0mm 3.0ｍｍ 2.5mm
Table 2：パノラマエックス線写真計測結果
症例 1 症例 2 症例 3


































Asynmmetryindex 25.0% 10.1% 15.4% 6.3% 7.4% 2.7%
Ramaus 
Asynmmetryindex 4.1 ％ 1.2％ 14.7% 14.7% 0.8% 1.6%
荒井　敦，他：先天的下顎枝長非対称症例に対するハイブリッド型 FKOの治療効果24


























SNA 7₉.0°，SNB 73.0°，ANB 6.0°で下顎の後退




A：初診時（11歳 8 か月）　　B：装置撤去時（16歳 4 か月）
Fig. 9： 症例 2　口腔内写真




パノラマ X線写真では，condylar heightと ra-
mus heightは，患側が健側に比べそれぞれ
2.5mm，0.5mm小 さ い 値 を 示 し た（Fig.10，
Table 1，2 ）．
　 7 歳 7 か月時，ハイブリッド型 FKOを装着












では，上顎骨高 Asymmetry index 2.1％から
0.4％，下顎骨高 Asymmetry index 4.3％から
3.4％と改善が認められ ,下顎偏位量は3.0mmか








A：初診時（ 7歳 7か月）　　B：装置撤去時（ 8歳10か月）
Fig.12： 症例 3　口腔内写真




























































量が大きい第 2症例では，Condylar asymmetry 
indexと Ramus asymmetry indexがともに改善
し，下顎頭と下顎枝の成長促進により上顎骨高
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